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Abstract
The fraying by sika deer (Cervus nippon) in an evergreen broadleaf forest in Miyajima 
Island, Hiroshima, Japan, was studied. The proportion of trees frayed by deer to the total trees 
sampled (N = 1209) was 8.1%. Our data suggest that sika deer performed fraying on trees 
irrespective of diameter at breast height. We found that of the 29 tree species examined, 16 were 
frayed. Cleyera japonica had a signifi cantly higher proportion of trees frayed by sika deer than 
the average overall proportion, suggesting that the species attracts sika deer for fraying. By 
contrast, sika deer significantly avoided Pinus densiflora, Lyonia ovalifolia var. elliptica, and 
Eurya japonica for fraying. Trees frayed were signifi cantly spatially distributed aggregately. The 
fraying by deer occurred randomly, regardless of slope angles; sika deer can perform fraying 
even on very steep slopes. Trees on ridges avoided being frayed by deer, however. This may be 
explained by the presence of the trees that were less favored for sika-fraying performance (Pinus 





et al. 1996;　湯本 2011）、高密度化したシカによ
る森林生態系への悪影響が日本各地で問題となっ
ている（高槻 1989; 三浦1998, 2000; 前迫 2002; 
Tsujino et al. 2004; 矢原 2006）。シカは樹木の実生
や稚樹、および萌芽などの採食や樹皮の剥離・採
食、角研ぎを通して森林植生に大きな影響を与
える（高槻 1989; Gill 1992; 安藤・柴田 2006）。こ
のうち、採食（飯村 1984; Okuda 1984; 高槻 1989; 
田村ら 2005）や樹皮剥皮（神埼ら 1998；安藤・
柴田 2006; Ando et al. 2004; 井上ら 2005; 前迫ら 
























1984; Okuda 1984; 高槻 1989）や樹皮の剥離（関















































（Ando et al. 2004; 前迫ら 2006; 釜田ら 2008）に倣
い、式1に示される Ivlevの選択指数（E）（Ivlev 
1965）を用い評価した。
















































(1977)のK(t) を改変したL (t) を用いて分析した




　　K (t) = n-2|A|ΣΣWijIt(uij)　・・・・・・・（2）
　ここで、nは調査区内の植物の数、|A|は調査区
の面積、uijは調査区に出現した i番目の個体と j番
目の個体の組み合わせ、u は i番目の個体と j番目








　　L (t) = [K (t)/π]1/2-t　・・・・・・・・・・（3）






カルロシミュレーションにより決定した (Besag & 



















































選択は、Ivlevの選択指数（E）を用い評価した。有意水準；*, P<0.05; ***, P<0.001（二群の比率の
差の検定）。
和名 学名 個体数(/0.6 ha) 選択指数
アカマツ Pinus densifl ora Sieb. et Zucc. 70 -1 *
クスノキ Cinnamomum camphora (L.) Presl 37 -1
ワタゲカマツカ Pourthiaea villosa (Thumb.) Decaisne var. villosa 11 -1
ネジキ Lyonia ovalifolia (Wall) Drude var. elliptica 188 -0.877 ***
ヒサカキ Eurya japonica Thunb. 88 -0.754 *
ウリハダカエデ Acer rufi nerve Sieb. et Zucc. 49 -0.598
ヤブツバキ Camellia japonica L. 67 0.126
ミミズバイ Symplocos glauca (Thunb.) Koidz. 309 0.137
イヌガシ Neolitsea aciculate (Bl.) Koidz. 18 0.156
シキミ Illicium anisatum L. 71 0.164
シリブカガシ Lithocarpus glabra (Thunberg) Oersted 79 0.169
ソヨゴ Ilex pedunculosa Miq. 82 0.287
シロダモ Neolitsea sericea (Bl.) Koidz. 20 0.298
ネズミモチ Ligustrum japanicum Thunb. 24 0.346
ヤマウルシ Rhus trichocarpa Miquel 16 0.396
サカキ Cleyera japonica Thunb. 37 0.572 ***
図1　A:調査区における胸高周囲15 cm以上の角研ぎ



























































































図6　A: 調査区における10 m × 10 m の60個の小区
画の斜面傾斜角度と角研ぎ率の関係。両者の間には有
意な相関はなかった(r = 0.04, n = 60, P = 0.755)。B:
斜面に分類された30個の小区画の斜面傾斜角度と角
研ぎ率の関係。両者の間にも有意な相関はなかった(r 
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